






Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
(2) Chen， p.F.4うFan，C.44うShibata，K.1 
Why are there stationary EIT wave frontsう2006Advances in Space Research， Volume 38う
Issue 3ぅp.456-460. 
(3) Terasawa， T. 23うM.Oka1うK.Nakata23， K. Keika15ぅM.Nose16うR.W. McEntire38ぅY.
Saito3うT.Mukai3う








Extended 17th SOT meeting (三鷹)4月17日 20日
(3) Okamoto， T.J人Katsukawa，y.18うShimizu，T. 3ぅIchimotoぅK.18，TsunetaぅS.18ぅTarbell，
T.41ぅandSOT team 












太陽フレアにおける plasmoid-ind uced -reconnectionのMHDシミュレーション
(8) 清水雅樹1、西田圭佑1、宮腰剛広3、塩田大幸1、柴田一成1
太陽浮上磁場に伴う磁気リコネクションの MHDシミュレーション
(9) 塩田大幸1、磯部洋明 23、P.F. Chen4、柴田一成1
コロナ質量放出及び付随する巨大アーケード形成の 2.5次元電磁流体シミュレーション
(10) 塩田大幸1、磯部洋明 23、P.F. Chen4、柴田一成1
コロナ質量放出及び、それに伴うディミング現象、巨大アーケード形成の電磁流体モデル
61 
(11) 石井貴子 1、黒河宏企 1、北井礼三郎 1、上野悟 1、永田伸一 1
Magnetic field configuration and itsevolution of a highly fiare-producitve active region in 
September 2005 (口頭発表)
(12) 浅井歩 19、石井貴子 1
2005年8月24日の磁気嵐を生じたフレアと CME(口頭発表)
(13) 永田伸一 1、石井貴子 1、黒河宏企 1、柴田一成 1
大規模太陽フレアを引き起こす太陽黒点の特徴(口頭発表)
(14) 山内洋平 1、岡光夫人黒河宏企 1、北井礼三郎 1、上野悟 1、永田伸一 1、柴田一成 1
フィラメント消失と惑星関空間 MagneticFlux Ropesとの関係(口頭発表)






















Asia Oceania Geosciences Society 3rd Annual Meeting (シンガポール)
7月10日-14日
(23) Nishida， K_1， Shimizu， M人ShiotaぅD人TakasakiぅH.1，and Shibata， K.1 
MHD Simulation of Plasmoid-Induced-Reconnection in Solar Flares (oral) 
62 
(24) N agashimaぅK.1，and YokoyamaぅT23 
Statistical analysis of the reconnection rate in solar flares (oral) 
(25) Shiotaぅ D_1， Isobe， H.23う Chen，p.F.44う Yamamotoぅ T.T_18う Sakajiriぅ T.31ぅ andShibataう
K.1 
Self-Consistent MHD Modeling of a Coronal Mass Ejectionう CoronalDimmingう anda 
Giant Cusp-Shaped Arcade Formation 
36th COSPAR Scientific Assembly (北京)7月16日 23日
(26) Kurokawa， H.1， IshiiぅT.T.1， Ueno， S.1， Nagata， S.1， KitaiぅR.1， Shibata， K.1 
Close causal relation between emergence of twisted flux rope and strong flares (oral) 
(27) Shiotaぅ D.1，Isobe， H.23う Chen，P.F. 44う Yamamotoぅ T.T.18う Sakajiri，T.31ぅ andShibata， 
K.1 
Self-Consistent MHD Modeling of a Coronal Mass Ejectionう CoronalDimmingう anda 
Giant Cusp-Shaped Arcade Formation 
(28) AsaiぅA19ぅIshiiぅT.T1，and GopalswamyぅN.45
Anemone structure of AR NOAA 10798 and related geo-effective flares and CMEs 
(29) KawamichiぅT.1ぅandShibataぅ K.1
A simulation on protostar flare and the expected hard X -ray spectrum (oral) 
(30) ShibataぅK.1，and Kurokawa， H.1 
CAWSES Related Projects in Japan: Grant-in-Aid for Creative Scientific Research うBasic
Study of Space Weather Prediction" and CHAIN (Continuous H Alpha Imaging Network) 
( oral) 
(31) YamauchiぅY人Wang，H.37うMooreぅR.L.46
H-alpha and UV chromospheric jets from BBSO /TRACE observations (poster) 
3rd CA WSES Science Planning Meeting (北京)7月23日
(32) Shibata， K.1 
CAWSES theme2 space weather : science and application -report of recent activities 
( oral) 
Western Pacific Geophysics Meeting (北京)7月24日 25日
(33) Shibata， K.1 





IAU， the XXVlth General Assembly (チェコ共和国)8月 14日-26日
JD3: Solar Active Regions and 3D Magnetic Structure 
(35) AsaiぅA.19ぅIshiiぅT.T1，and GopalswamyぅN.45
Anemone structure of Active Region NOAA 10798 and related geo-effective flares/ CMEs 
( oral) 
(36) Hagino， M人Kitai，R.1， 8hibataぅK.1
8MART Observation of Magnetic Helicity in 801ar Filaments (poster) 
(37) IshiiぅT.T.1，Nagashima， K人Kurokawa，H.1， KitaiぅR人Ueno，8.1， Nagataぅ8.1， 8hibata， 
K.1 
Magnetic Field Configuration and Evolution of a Highly Flare-producitve Region NOAA 
10808 (2005-8ep) (poster) 
IAU Symp238: BLACK HOLES: FROM STARS TO GALAXIES 
ACROSS THE RANGE OF MASSES 
(38) Uemura， M.25ぅKato，T.14うNogami，D人Imada，A.14ぅIshioka，R.19 
Peculiar Outbursts of a Black Hole X-Ray TransientうV4641 8gr (poster) 
IAU Symp240: BINARY STARS AS CRITICAL TOOLS AND TESTS IN 
CONTEMPORARY ASTROPHYSICS 
(39) Imada， A.14ぅKubotaぅK.14ぅKato，T.14ぅNogami，D.1ぅMaeharaぅH.32ぅNakajimaぅK.32う
U emura， M.25うIshioka，R.19 
Discovery of a new dwarf novaう T88J022216.4+412259.9: WZ 8ge-type dwarf novae 
breaking the shortest superhump period record (poster) 
(40) Nogami， D_1， and Mineshigeぅ8_12
Frontiers of transient phenomena in X -ray binaries and cataclysmic variables investigated 
















(47) 仲谷善一 1、石井貴子 1、木村剛一 1、鴨部麻衣 1、枝村聡子 1、北井礼三郎 1、柴田一成 1
望遠鏡及びドーム遠隔操作装置の製作(口頭発表)
(48) 木村剛一人上野悟 1、北井礼三郎 1、永田伸一 1、柴田一成 1
京都大学理学研究科飛騨天文台太陽フレアー監視望遠鏡記録カメラの更新について(ポスター)











International Symposium on Recent Observations and Simulations of 
the Sun-Earth System in Varna (Bulgaria) 9月
(53) Magara， T人andShibataぅ K.1





(55) 三浦則明 9、小林敬志 9、能任祐貴 9、加藤秀輔 9、馬場直志 27、花岡庸一郎 18、上野悟 1、
北井礼三郎 1
飛騨天文台における太陽補償光学装置の開発
(56) 大泉尚太 8、山本裕之 8、棚田俊介8、東島英志8、安田樹8、荒尾考洋 8、児玉喜恵、8、鈴木
美穂 8、面高俊宏 8、前原裕之 22、中島和宏 32、PavolA.Duobovsky32、今回明 14、久保田
香織 14、杉保圭 14、加藤太一 14、野上大作 1、植村誠 25、石岡涼子 18
短周期SUUMa型媛新星V844Herのsuperoutburst
(57) 前原裕之 22、野上大作 1、今回明 14、久保田香織 14、加藤太一 14、中島和宏 32、清田誠一
郎 32、L.A.G.BertoMonard34、植村誠 25、石岡涼子 18
央委新星 ASAS023322-1047.0のスーパーアウトパーストの測光観測
65 







南天の SUUMa型媛新星の発見と観測 (1):FL TrAとCTCVJ0549-4921 
(61) 今回明 14L.A.G.Monard34、RodStubbings54、野上大作1、植村誠25
南天の SUUMa型媛新星の発見と観測 (2):ASAS 160048-4846.2 
(62) 今回明 14、加藤太一 14、L.A.G.Monard34、RodStubbings54、野上大作1







(66) 中村太平1、柴田一成人川道俊見 1、北井礼三郎 1、岡本丈典1、長谷川清英1、石川遼子
2、上原一浩31
エラーマン・ボムの電磁流体シミュレーションとスベクトルの計算














(73) 上野悟1、萩野正輿1、DunJinping1、大辻賢一 1、永田伸一 1、長島薫1、石井貴子1、北
井礼三郎 1、柴田一成人草野完也 21
SMARTを用いたフレアカーネルと光球磁場構造との空間的相関調査







(77) 西塚直人 1、柴田一成 1
プラズモイドのファーストショック通過によるフェルミ加速の検証
(78) 栗山純一 14、杉保圭 14、河村知明 14、野上大作1、増田盛治30
RS CVn型連星V711Tauの高時間分解能高分散分光観測による恒星フレアの機構の解明
(79) 須崎亮平 14、釜谷秀幸 14、柴田一成1
Zeeman効果による YSOジェットの磁場観測の可能性
(80) 川道俊見 1、柴田一成 1
原始星におけるフレアのシミュレーションおよび予測される硬 X線スベクトル I
(81) 川端弘治25、大杉節25、山下車也 25、植村誠25、永江修25、新井彰25、千代延真吾25、深





(83) 宮下正邦 18、熊谷収可 18、永田伸一 1、清水敏文3
ピエゾ素子民生品の宇宙環境における動作耐久試験最終報告
(84) 尾久土正己 28、吉住千亜紀初、青木哲郎20、宮下敦29、五島正光 29、長田俊巳 30、並木光
男30、原正29、中道晶香30、小津友彦30、飯島輝久29、後藤真理子30、上野悟1
飛騨天文台 DST水平分光器を使った太陽スペクトルポスターの制作
East Asia Numerical Astrophysics Meeting (Taejeon， Korea) 11月 1日
(85) ShibataぅK.1








CAWSES International Workshop on Space Weather Modeling (横浜)
11月14日 17日
(88) Oka， M.1， T. Terasawa23う Shimada，N.3ぅH.Kojima13， Y. Kasaba3う M.Fujimoto3ぅH.
Matsumoto13， Y. Saito3ぅandT. Mukai3 
Particle Acceleration by Shocks and the Whistler Critical Mach Number (oral) 
(89) Nagashima， K.l， Ishii， T.T.l， OkamotoぅT.J.1，YokoyamaぅT.23うShibata，K.1 
The trigger mechanism of fiares occurred in the most fiare-productive active region during 
Solar Cycle 23 (poster) 
(90) Nishitsuka， N人Nishida，K.1， Shibata， K.1 
The test of the Fermi acceleration of the plasmoids passing through the fast shock (poster) 
(91) NishidaぅK.l， Shirr山肌 M人ShiotaぅD人TasakakiぅH.1，Shibata， K.1 
An MHD Model for Impulsive Flares Focused on a Correlation between Plasmoid Speed 
and Reconnection Rate (poster) 
(92) Magara， T.1 
Photospheric and coronal activities dynamically produced by fiux emergence (oral) 
(93) OtsujiぅK.1and KitaiぅR.1
The measurement of ascent speed of the ephemeral active regions using the cloud model 
(poster) 
(94) ShiotaぅD人Kusano，K.21ぅMiyoshiぅT.25ぅNishikawa，N. 21， Shibata， K.1 
Three dimensional MHD modeling of Coronal Mass Ejections (oral) 
(95) Ueno， S人Hagino，M人Dun，J.P.l， Otsuji， K人Nagata，S人Nagashima， K. 1， Ishiiう
T.T.1， KitaiうR.1，ShibataうK.1，Kusano， K.21 
Investigation of the Spatial Correlation between Solar Flare Kernels and Photospheric 
Magnetic Field Configurations by using the SMART at Hida Obs. (poster) 
(96) Kurokawa， H.1ぅIshiiぅT.T.1
Observational Evidences of Emerging Twisted Magnetic Flux Ropes in Strong Flare Re-
gions (oral) 
(97) YamauchiぅY人Magara，T.1， Mar山 ashiぅK.20，OkaぅM.l， Ots州ぅ K.1，Nagashima， K.1う
and ShibataうK1








CME (Coronal Mass Ejection)のMHDmodelingの現状と今後の発展
2nd UNjNASA Workshop on International Heliophysical Year and Basic Space 
Science (Bangalore， India) 11月27日-12月1日
(100) Ueno， S人Shibata，K.1， KitaiぅR.1，N agata， S.1， KimuraぅG.1，Nakataniぅy_1










(104) 大泉尚太久他野上大作 1含む 18人の共著
短周期SUUMa型嬢新星V844Herの測光観測(口頭)




The Extreme Universe in the Suzaku Era (京都)12月4日 8日
(107) Oka， M_1， T. Terasawa23う Shimada，N.3ぅH.Kojima13ぅ Y.Kasaba3ぅM.Fujimoto3ぅH.
Matsumoto13， Y. Saito3ぅandT. Mukai3 
Shock Acceleration of Electrons: GEOTAIL Observation 
第 7回宇宙科学シンポジウム(相模原)12月21日-22日
(108) 永田伸一 1ほか SOTチーム
ひので可視光望遠鏡の画像安定化装置の性能(ポスター)
Seminar at Ica University (Peru， Ica) 1月22日
(109) Shibata， K.1 
Solar Activity Affecting Space Weather and CHAIN project (invited) 
International Conference on "Challenges for Solar Cycle 24" 
(PRL， Ahmedabad， India) 1月22日 25日
(110) IsobeぅH.23ぅandShibata， K.1 
Reconnection in Solar Flares: Outstanding Questions (invited) 
69 
Seminar at Insitute of Geophysics of Peru (Peru， Lima) 1月25日
(111) Shibata， K_1






SUPERNOVAE CONFERENCE 2007 
「超新星を舞台とする高エネルギー物理現象J (東京大学)2月1日 3日l
(113) Shibata， K.1 
Magnetohydrodynamic Jets from Stars and Disks (invited) 
Polar X-ray Jets workshop (相模原)2月3日
(114) Shibata， K.1 
Magnetic Reconnection Mechanism of X-ray Jets (invited) 
JSPS日韓共同研究会(大韓民国，ソウル)2月7日 10日
(115) M.Hagino1ぅY.Hanaoka18ぅT.Sakurai18うS.Ueno1ぅD.Suzuki30ぅR.Kitai1ぅK.Shibata1
























(125) 小路真木子 11・西川宝 11、上野悟 1・北井礼三郎 1
Hαおよび、 CaIIK線によるスピキュールの分光観測
(126) 渡漫鉄哉 18・堀久仁子 18・上野悟 1
CaII K線スペクトルによるコロナ X線輝点下の彩層診断- rひのでJ.CDSとの共同観測
トライアルー






Shock Formation under Extreme Environments in the U niverse 
(東京工大)2月20日-22日
(130) ShibataぅK1
MHD Shock Waves in the Corona (invited) 
(131) OkaぅM 1
GEOTAIL Observation: Shock Acceleration of Electrons 
8th International SchooljSymposium for Space Simulations 
(Hawaii， USA) 2月25日-3月3日
(132) Magara， T.1 and ShibataぅK.1
MHD Simulations of Plasma Ejections in the Solar Atmosphere (invited) 
(133) Nishitsuka， N.1， Nishida， K人Shibata，K.1 
Fermi acceleration of the plasmoids passing through the fast shock (poster) 
CAWSESjIHY workshop (名古屋大学)3月14日-16日
(134) Shibata， K.1 
SCOSTEP CAWSES theme 2: space weather国際共同研究の最近の動向と、学術創成研
究「宇宙天気予報の基礎研究Jの進捗状況(oral) 
(135) Nishitsuka， N_1， TakasakiぅH人Kurokawa，H.1， Shibata， K人AsaiぅA_1
Intermittent burst and fractal structure of solar impulsive自ar(poster) 
71 
(136) NagashimaぅK.1，Isobe， H.23ぅYokoyamaぅT23ぅIshiiぅT.T.1， OkamotoぅT.J.1， Shibata， 
K_1 
Triggering Mechanism for the Filament Eruption in the Most Flare-Productive Active 
Region in Solar Cycle 23 (oral) 
(137) Ueno， S.1， Shibata， K.1， IshituskaぅJ.K.52ぅIshitukaぅM.52ぅKimura，G. 1， N akataniぅY.h
KitaiぅR.1，Nagataう S_1， OtsujiぅK1
CHAIN-Project and Installation of the Flare Monitoring Telescope in Peru 
The CAWSES workshop: 
Comparative Study of Solar Flares and Magnetospheric Substorms as a Basis 
of Space Weather Research (Fairbanks， Alaska) 3月18日-20日
(138) Shibata， K.1 
Introduction to Solar Flares: Questions from Solar Physicist (oral) 
(139) OkaぅM.1
Particle Acceleration by Shocks (oral) 
(140) OkamotoぅT.J_1， and SOT team 













N ova-likes RW Tri、KRAur、ACCncにおける短時間変動の観測
(145) 杉保圭14、野上大作1、植村誠25、新井彰25、他かなた望遠鏡グループ 25













(149) 殿岡英顕18、下条圭美 19、常田佐久18、末松芳法18、一本潔18、勝川行雄 18、鹿野




Derivation of dBz/dz from Stokes Profiles and its Application to Azimuth Ambiguity 
Resolution 


























(159) 宮腰剛広 3、勝川行雄 18、常田佐久 18、末松芳法 18、一本潔、 18、清水敏文 3、永田伸一
1、日米SOTチーム
ひので SOTにより観測された 2006年 12月 11日の浮上磁場領域
73 
(160) 久保雅仁三横山央明 22、勝川行雄 18、常田佐久 18、末松芳法 18、一本潔 18、清水敏文
3、永田伸一 1、日米SOTチーム
ひので可視光磁場望遠鏡で捉えた活動領域 NOAAI0930のベクトル磁場の時開発展




The structure and evolution of magnetic fields surrounding a filament on the Sun 
(163) P. Antolin1， K. Shibata1ぅD.Shiota1ぅD.Brooks48 
Analysis of the distribution of heating events in intensity histograms as a possible indicator 
of the heating distribution in coronalloops simulating observations with HinodejXRT 
(164) 山内洋平 1、HaiminWang37 
Flux cancellation rates and converging speeds of magnetic network in the quiet region 
(165) 塩田大幸 1、草野完也 21、三好隆博 24、西川憲明 7、柴田一成 1
太陽コロナにおけるエネルギー蓄積と CME発生の関係に関する電磁流体シミュレーション
(166) 島田浩平 22、常田佐久 18、JanJurcak18、末松芳法 18、一本潔 18、勝川行雄 18、久保雅
仁 3、清水敏文 3、永田伸一 1、日米SOTチーム
「ひので」高空間分解偏光分光観測から探る半暗部微細磁場構造
(167) 森永修司 22、桜井隆 18、常田佐久 18、末松芳法 18、一本潔 18、勝川行雄 18、Jan
Jurcak18、永田伸一人 BruceLites37 
偏光分光器による斜めから見た磁束管の解析
(168) Jan Jurcak18、常田佐久 18、末松芳法 18、一本潔 18、勝川行雄 18、永田伸一 1、森永
修司 22、BruceLites37 
The plasma properties of the penumbral fine structure 
(169) 永田伸一 1、常田佐久 18、末松芳法 18、一本潔 18、勝川行雄 18、清水敏文 3、日米SOT
チーム
微細磁束管のダイナミクスと convectivecollapse 
(170) 末松芳法 18、一本潔 18、勝川行雄 18、常田佐久 18、清水敏文 3、岡本丈典 1、永田仲
~1 、 Bart De Pontieu41、日米SOTチーム
「ひので」可視光・磁場望遠鏡Ca1 H線によるスピキュールの高分解能観測
(171) 岡本丈典 1、常田佐久 18、関井隆 18、勝川行雄 18、末松芳法 18、一本潔 18、清水敏文
3、永田伸一 1、柴田一成 1、TedTarbe1l41うDickShine41， Tom Berger41、BruceLites37、
Dawn Myers45、SOTteam 
ひので/可視光望遠鏡 (SOT)が捉えた Caプロミネンスとその振動現象
(172) 大辻賢一 1、北井礼三郎 1
Arch Filament Systemの上昇速度の時間的発展
74 
(173) 萩野正輿 1、仲谷善一 1、石井貴子 1、花岡庸一郎 18、桜井隆 18、日江井栄二郎 18、鈴木大
輔 30
三鷹・川口のマグネトグラム徹底比較
(174) 西塚直人 1、高崎宏之 1、柴田一成 1、黒河宏企 1、浅井歩 19
太陽フレア CIVカーネルの時間的・エネルギー的フラクタル性




(177) 長島薫 1、石井貴子 1、岡本丈典 1、柴田一成人磯部洋明 22、横山央明 22
活動領域NOAAI0808におけるフィラメント噴出のトリガー機構
(178) 森谷友由希 14、今回明 14、杉保圭 14、野上大作 1、岡崎敦男 26、平田龍幸 14、増田盛治 30
HIDESによる BejX-ray線連星A0535+262の可視光連続分光観測
(179) 野上大作 1、大石奈緒子 18、川野元聡 18、綾仁一哉 30、株本訓久 30、川端哲也 30、衣笠健
三 30、藤井貢 30、大西浩次 29、内藤博之 30、飯塚亮 30、園谷文明 30、鳴沢真也 30
マイクロレンズによる増光現象 VarCas06の分光観測
(180) 仲谷善一 1、石井貴子 1、枝村聡子 1、北井礼三郎 1、柴田一成 1
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